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Abstract: The aim of career education in Japanese high schools is lately extended from guidance for entering 
higher education or for getting a job to guidance for social life. That attainment requires both general education and 
special education. The political guidelines for it propose the cooperation between the subjects, especially between 
the academic and the applied or the vocational. 
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要旨：　近年のわが国のキャリア教育は、進路選択、職業的自立だけでなく、広く社会的自立も目指す
ものとなっている。そのため、多様な場に適応できる基礎的・汎用的能力の育成とともに、家庭、地域、
職場など各現場で活用できる専門的知識・技能の育成も必要となる。これを実現するためには、高校教
育では、教科間の連携教育、特に専門教科とのそれ（統合教育）が重要であり、政策的にも注目されて
いる。
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